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Quantitatively measuring the progress of cognitive decline to clarify Mild Cognitive Impairment (MCI) 
patient has received significant attention in the field of Computer Vision for Medical Imaging. Recent studies 
have shown promising results for an automated system to estimate various cognitive assessment scores. 
However, previous models are implemented in such manner that the model accurately estimates scores based 
on neuroanatomical visual features and measurements that are manually crafted from the original imaging 
modality during the preprocessing stage. To the best of our knowledge, there are no known estimators that use 
raw 3D voxel image as an input. For a deeper understanding of early stages of dementia, we provide the basis 
of an interpretable deep learning model, by implementing a basic 3D Convolutional Neural Network (CNN) 
model that accurately estimates the Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS) scores. Based on 10-fold 
cross validation, our estimation model has achieved correlation of 0.51. For the next action, we would refine 
the model architecture and generate visual interpretations for evaluation. 



















本研究は，脳 MRI 画像を対象とした 3D-CNN の説明性
を明らかにするための礎として，ADNI 提供の 3 次元脳
MRI データを使用した実験を行い，臨床スコア推定を行
う 3D-CNN の妥当性を検証した．提案手法は 10-fold cross 
validation のもとで評価データセットに対して相関係数












近年，Convolutional Neural Networks (CNN) が画像認識
の分において注目されており[2]，3 次元脳 MRI 画像から
アルツハイマー病を予測するための分類タスクにおいて
医師の精度を上回る精度が報告された[3]．しかし，AD



















































Bhagwat et. al.[8]は neurodegenerative傾向が確認で
きる脳の領域である海馬領域およびcortical thicknessに









































































Normal(CN: 正 常 な 認 知 機 能 ) ， Mild Cognitive 
Impairment(MCI: 軽度認知機能障害 )，Alzheimer's 
Disease(AD: アルツハイマー病)である．またデータベー
スは 5 年に一度更新され，3 度目の更新の ADNI-2 デー
タセットでは新たに Significant Memory Concern(SMC，
主観的記憶障害)が追加され，MCI は Early MCI(EMCI: 




な検査として Mini Mental State Examination(MMSE)
お よ び Alzheimer's Disease Assessment Scale 





式の検査であり，MMSE と異なり 0 が健全を指し，満点
の 70 点が重度なアルツハイマー病を示す． 
 
 
Table 4.2  提案手法および関連研究の性能比較 
Model r RMSE 






















択した．MRI 画像および ADAS-Cog の臨床スコア，脳




名，EMCI 127名，LMCI 458名，AD 234名，SMC 25
名である．データセット内の ADAS-Cog のラベルの統計
を Table4.1 に示す． 
c）データセットの前処理 
全３次元脳画像データは共同研究先の John Hopkins 
University(JHU)によって前処理が施された．Multi-atlas 







外枠を輝度値 0 で埋めるパディング処理を行った. また，
データオーグメンテーション手法として確率的に画像の









倣い，10-fold cross validation のもと行った． 
先行研究を参考に本実験の評価指標として，評価デー
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